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Although antihypertensive therapy is recommended for management of hypertension in pregnant women, the criteria 
for initiation and maintenance of treatment have not been established. We report a case involving a 38-year-old 
pregnant woman with severe hypertension and proteinuria who was referred to our facility at 23 weeks 0 days of 
gestation. Ultrasonographic monitoring of fetal well-being showed that fluctuations in the maternal blood pressure 
(BP) were rapidly reflected by the results of fetal umbilical artery Doppler velocimetry, e.g., the fetal diastolic 
umbilical artery flow normalized when the patient’s BP decreased to 150/88 mmHg, but disappeared when the BP 
further decreased to 120/80 mmHg. Thus, the patient’s hydralazine dose was adjusted according to fetal ultrasound 
findings. When the patient subsequently showed no response to hydralazine administration, which was reflected by the 
persistent absence of the diastolic component of umbilical artery flow in Doppler velocimetry, emergency Caesarean 
section was performed at 23 weeks 6 days of gestation, and both the mother and infant showed good clinical outcomes. 
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 図1. 症例の臨床経過と胎児臍帯動脈血流速度波形の変化:患者血圧が120/80mmHg に下降した時に，
胎児臍帯動脈血流に拡張期の途絶の所見が出現した。塩酸ヒドララジンの投与を中止し，血圧が
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国の麻酔学者である Virginia Apgar が新生児の分娩後の状
態の評価法として提唱したもので，通常，児娩出の1分後と5
分後に採点される。1分後のアプガースコアからは，早急な
蘇生や保育器管理など，その後の特別な処置の必要性を判断
することができる。 
5. 慢性低酸素状態下の胎児は，大脳や心臓，副腎といった生
命維持に関与する重要臓器の血流が増加し，腎臓や消化管，
骨格筋などの血流が減少する。これが，いわゆる胎児血流再
分配である。 
6. ある周波数の音波を物体に当てると，ある時間で超音波が
反射して戻ってくる。その物体が動いていると，反射波はそ
の物体の速度と方向で周波数が変化する（ドップラー効果）。
超音波パルスドップラー法は，この原理を利用し，主に血管
内の血球成分に一定間隔で超音波を発射し（パルス），送信
波と反射してきた受信波の周波数の変化から，血流の速度と
方向を計算して画像表示するものである。パルスドップラー
法では，描写された血管のある部分における血流速度の変化
を時間軸上に表示している。 
7. 臍帯動脈血流における拡張期の途絶ないし逆流の出現は，
胎児機能不全を示唆する重要な所見であることが明らかと
なっている。Zelop らは，妊娠24週以降に拡張期血流の途絶
ないし逆流を認めた56例の転帰を後方視的に検討し，拡張期
血流の途絶あるいは逆流を認めた症例の周産期死亡率は
42.7％であったと報告している。本報告は，臍帯動脈血流計
測に新たな意義を見出したものと考えている。 
